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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﺑﻤﻼﻣﺢ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺧﻄﺎﺑ ًﺎ وﺻﻔﻴﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً أم ﺿﻤﻨﻴﺎً ،أم ﻗﺼﺔً ،أم ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﻋﺒﺮ دﻻﻟﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺸﻬﺪﻳﺔ،
واﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ،واﻟﺤﻮار ،واﻹﻳﺤﺎء ﻓﻲ ذاﻛﺮة اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ،وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﺨﻮص ﻓﻲ ﻓﻀﺎء
ﺺ ﺷﻌﺮي،
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻲ وﻟﺪت ﻣﻦ ذاﻛﺮة اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﺼﻐﻴﺮة أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧ 
ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼت وأﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﺤﺎﺿﺮ.
وﻫــﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ اﻟﻨﺎﻓــﺬ إﻟــﻰ ﺟــﺬور اﻟﺴــﻤﺎت اﻟﺤﻜﺎﺋﻴــﺔ ،ﺑــﻴﻦ اﻟﺤﺎﺿــﺮ واﻟﻤﺎﺿــﻲ ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻓــﻲ اﻟﻤــﻮروث
اﻟﻘﺼﺼﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ ،واﻷﺛﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،واﻟﺸﻌﻮر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﻼﺷﻌﻮر اﻟﻤﺨﺘـﺰن ﻓـﻲ ﻧﺼـﻮص ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳـﺔ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ،اﻟﺨﻄﺎب ،ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘﺼﺔ.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

 اﻟﺒﻴﺎري واﻟﺨﻄﻴﺐ،اﻟﻌﻔﻮري

Narrative Rhythm in the Diwan of (Thalithat Al-Athafi) by (Abd AlRahim Jadaya)
Husam M. al- Affuri, Associate Prof, Global Humanitarian Pivot Department
and Research, Jordan.
Murad Tawfiq al-Bayyari, Assistant Prof., The University of Jordan, Jordan.
Abdu-Allah Umar al-Khatib, Assistant Prof., The World Islamic Sciences and
Education University, Jordan.
Abstract
The study worked on linking the narrative rhythm with the features of the story
inherent in the poetic genres of (Abd al-Rahim Jadayiyah), whether it was a direct or
implicit descriptive discourse, a story, or otherwise, through the connotation of the
scenic sentence, recalling , dialogue, and revelation in the memory of place and time,
and its relationship to development and movement of the characters in the space of the
poem, which were born from the memory of the past, derive from small incidents mainly
in the formation of a poetic context, in which the feelings of the past move with the
receptors and feelings of the present.
This interaction permeates the roots of narrative features, between the present and
the past, as it is in the folktales heritage also the historical impact, and the direct and
unconscious feelings that were stored in the poetic texts of(Abd Aal-Rahim Jadiyya).
Keywords: Narrative rhythm, Discourse, Features of the story.

 ﺣﻴﺚ،ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ دﻳﻮان ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ
ﺗﺘﺒﻌﺖ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻘﺘﺒﺴﺔً ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ واﺟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺣﻮادث وﺣﻜﺎﻳﺎ وﻗﻌﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ زﻣﻦ
 ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻛﻮاﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ، ﺣﻴﺚ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻬﻮﻟﺘﻪ ﺑﻠﻐﺔ ﻗﺺ ﺷﻌﺮي، ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ،ﻣﻀﻰ
 ﻓﺘﻠﺘﻘﻲ اﻟﺼﻮرة، اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻣﻦ اﻹﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔﻓﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪه اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ
 ﺿﻤﻦ ﺗﻨﺎص ﻳﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﺄوﻳﻼت،اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﻴﺮة ﺑﺨﻄﻮطٍ أﻓﻘﻴﺔ وﻋﻤﻮدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ
 ﻣﺴﺘﻨﺒﺘﺔً ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻮروﺛﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ،اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻮاﻃﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ
. ﺗﺘﻤﺴﺮح ﺣﻮل ﻣﻜﺎن اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻊ زﻣﻦ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ،وﺑﻴﺌﻴﺔ
 اﻟﺘﻲ وﻇﻔﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ،ﻟﺬا؛ ﻧﻈﺮت اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻼﻣﺢ أﺳﻠﻮب ﺧﻄﺎب اﻟﻘﺺ اﻟﺸﻌﺮي
 ﻋﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘﺼﺔ،ً ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﻟﻐﺔ وﺷﻜﻼً وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ،ًﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻓﻨﻴﺎ
 أو أﻛﺜﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺎً ﺑﻴﻦ، أو ﻣﻠﻤﺤﻴﻦ،ً ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻠﻤﺤﺎ، أو ﺗﻔﺮﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ،اﻟﻔﻨﻴﺔ
 إﻟﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﻴﺔ ﺑﺎﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ،ﻧﺺ ﺷﻌﺮي وآﺧﺮ
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اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ دﻳﻮان )ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ ( ﻟـ)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ(

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﻧﺸﺎء ﺗﺼﻮرات ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻟﺨﺮوج اﻟﻜﺎﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﻮب إﻟﻰ
ﻓﻌﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ وﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ؛ ﻷن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻫﻲ :ﻛﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻸدب ،وﻳﺘﺴﻊ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﺨﻄﺎب (1).ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺧﻄﺎﺑﺎً وﺻﻔﻴﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً أم ﺿﻤﻨﻴﺎً ،أم
ﺣﻜﺎﺋﻴﺎً ،أم ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﻟﺬا؛ ﻳﻘﻮل ﺟﺎن اﺳﺘﻴﻮارت ﻣﻞ :ﻟﻴﺲ اﻟﺸﻌﺮ ﻗﻮﻻً ﻳﺴﻤﻊ ،ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻐﺮق
اﻟﺴﻤﻊ (2).وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﻤﺆﻟﱠﻒ اﻟﺴﺮدي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻠﻮﺻﻒ ﻫﻲ :ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﻌﺎل )اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻛﻌﻮاﻣﻞ( ،وﻣﺴﺘﻮى )اﻟﺴﺮد ،أو اﻟﺨﻄﺎب( .ﻷن اﻟﺨﻄﺎب ﻻ
ﻳﺘﻢ ﻋﺎدة إﻻ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﻟﻠﻮﺻﻒ ،وﻫﻤﺎ :اﻹﻧﺸﺎء؛ أي )اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ( ،واﻷداء؛ أي )اﻟﻤﺴﺘﻮى
) (3
اﻟﻠﻔﻈﻲ(.
إذن؛ ﻓﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺣﺪات؛ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻟﺴﺮد وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻃﻊ
اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي؛ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮزﻳﻌﻪ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم ،أي ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻﻐﺮ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺴﺮدﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻹﻳﺤﺎء اﻟﺪﻻﻟﻲ ،وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ أﺻﻨﺎف اﻟﻮﺣﺪات ،ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻨﻬﺎ
وﻇﺎﺋﻒ ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ وأﺧﺮى إدﻣﺎﺟﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎً ﺻﻨﻔﺎن ﻛﺒﻴﺮان ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات )اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ( ،ﻣﺜﻞ
) (4
اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت .و)اﻟﻘﺮاﺋﻦ( ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺴﺮد.
واﻟﻨﺎﻇﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﻌﺎل ،ﺳﻴﺠﺪ أﻧﻪ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت .وﻗﺪ ﻳﺠﺪ أن ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻷرﺳﻄﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﺛﺎﻧﻮي ،ﻳﺨﻀﻊ ﻛﻠﻴﺎً ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻔﻌﻞ (5).أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ )اﻟﺬات( ،واﻟﺴﺮد ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺴﺮدي ،ووﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﺮد ،وﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺴﺮدي ،ﻓﺈن
ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺮدي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺪد واﻻﺗﺴﺎع ،وأﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة واﻟﻤﻌﻨﻰ (6).وﻟﻌﻞ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﺮاء ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﺬات ،ﻵن اﻟﺬات ﻗﻮة ﺗﻘﻮد اﻷدﻳﺐ إﻟﻰ رﺳﻤﻬﺎ ﺑﻤﻼﻣﺢ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ
اﻷدﺑﻲ (7)،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﻮة ﻓﺎﻋﻠﺔ ،واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺬات ،ﻫﻮ أن ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ،
وﺗﺴﺘﺤﻀﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﻔﻮﻳﺔ ،أو ﻣﻘﺼﻮدة ،ﻓﺘﺒﻨﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ وأﺣﺪاث ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع.
ﻟﻌﻠﻚ إذا أﻟﻘﻴﺖ اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻠﻰ دﻳﻮان )ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ ،ﺳﺘﺠﺪ اﻹﻳﻘﺎع
اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻧﺎﻓﺬ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﻮر ،ﻣﻌﺒﺮاً ﻋﻦ ﺧﻠﺠﺎت ﻧﻔﺴﻪ وإﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻄﻮي ﺗﺤﺖ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ،ﻳﺤﺪﻫﺎ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ،أو ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺮد ﺑﻼ ﻗﻴﺪ
أو ﺷﺮط ،ﻓﺎﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪه ﻛﻮاﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ،أو ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻧﺰﻳﺎﺣﺎت ﺗﺠﺮي ﻣﺠﺮى
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮوﻓﻴﻦ ،أو ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺗﺪار ﺣﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل؛ ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﻮب ﺷﻌﺮي ،ﻳﺮوي ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث ﻟﻴﻔﻴﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ
ﻗﺼﺼﻴﺔ " .وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ واﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﺈن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه
) (8
اﻟﻌﻼﻗﺔ".
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اﻟﻌﻔﻮري ،اﻟﺒﻴﺎري واﻟﺨﻄﻴﺐ

ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻦ أدب ﻓﻨﻲ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺔ ،أو ﺷﻌﺮ ،أو ﺣﻜﺎﻳﺔ ،أو ﻗﺼﺔ ،أو
ﻣﻘﺎﻣﺔ ،أو ﺳﻴﺮة ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﻐﻴﺮي ،أو اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻮف اﻷدب؛ ﻫﻮ ﻓﻲ
اﻷﺻﻞ أﻣﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ،ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ،
ﺣﻴﺚ ذﻫﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد إﻟﻰ أن وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ،ﻫﻲ ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﻨﻔﻮس وإﻋﺎدة ﻧﺴﻘﺎً ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ
اﺿﻄﺮب واﺧﺘﻞ ﻧﻈﺎﻣﻪ ،وﺗﺮﺟﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻮاﺋﻬﺎ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ ،وإﻋﺎدة ﻣﺎ ﻓﻘﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻮازن أدى ﺑﻬﺎ
اﻻﺧﺘﻼط واﻟﺘﺸﻮﻳﺶ واﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﻤﺠﺮد أن ﺗﻘﺮع ﻣﺴﺎﻣﻌﻨﺎ وﺗﻨﻔﺬ إﻟﻰ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ (9).وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس
ﻧﻠﺤﻆ أن اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ،ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻬﺎ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺎ ،وﻗﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮ؛ وﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﻓﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﻘﺎﻟﺐ
ﻣﻮزون وﻣﻮﺳﻴﻘﻲ .وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،أو اﻟﺘﺂﻟﻒ إﻳﻘﺎﻋﺎً .وﻫﺬا اﻹﻳﻘﺎع إذا ﻣﺎ أﺳﻨﺪﻧﺎ إﻟﻴﻪ
وﻇﻴﻔﺔ ،أﺻﺒﺢ ﻣﻴﺰاﻧﺎ .ووﻇﻴﻔﺘﻪ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻘﻴﻪ ،واﺗﺨﺎذه ﻣﺜﺎﻻً ﻳﻨﺴﺞ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﻟﻪ؛ ﻓﺎﻹﻳﻘﺎع ﻫﻮ اﻟﻤﻴﺰان واﻟﻤﻴﺰان ﻫﻮ اﻹﻳﻘﺎع .واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ:
) (10
ﻓﺎﻟﺒﺼﺮ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻴﻦ واﻟﻮزن وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻳﻘﺎع.
ﻟﺬا ،ﻓﺈن "اﻹﻳﻘﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،وأﻧﻪ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻧﺘﺎج رد ﻓﻌﻞ
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺮﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺒﺸﺮي ،واﻹﻳﻘﺎع ﻇﺎﻫﺮة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮن واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ
ﺣﺒﺎت اﻟﻤﻄﺮ ،أو ﻳﺘﺘﺎﺑﻊ ﺣﻔﻴﻒ اﻟﺸﺠﺮ"" (11 ).وإذا ﻛﻨﺎ ﺑﺴﺒﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬا اﻹﻳﻘﺎع ،ﻓﺈن ﻟﻨﺎ أن ﻧﺼﻮر
ﻣﻜﻮﻧﻪ أﻣﺮاً واﺣﺪاً ،أو ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﻦ ﻧﺒﺮ وﻛﻢ وﻣﻘﻄﻊ وإﻧﺸﺎدٍ ،أو ﺗﻜﺎﺗﻔﺎً ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﻛﻠﻬﺎ؛ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮم ﻇﺎﻫﺮﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس؛ ﻓﺈﻟﻰ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﻮرات اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﺤﺎول ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﻟﺰﺣﺎف واﻟﻌﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻨﻬﺎ أن ﻧﺪرك أﻧﻨﺎ ﺣﻴﻦ ﻧﻘﻮل ﺑﺎﻹﻳﻘﺎع؛ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻧﻌﻨﻲ أﺣﻴﺎﻧﺎً اﻟﻮزن وأﺣﻴﺎﻧﺎً
ﺻﻮرة ﻣﻨﻪ" (12 ).ﻓﺎﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻰ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﱢﻞ ﻧَﻤﻄﺎً ﻣﺘﻤﻴﺰاً
وﻣﺤﺴﻮﺳﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ؛ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧُﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻹﻳﻘﺎع أو اﻹﻃﺎر أو اﻟﺸﻜﻞ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻮزن أﻗﺮﺑﻬﺎ
) (13
دﻻﻟﺔً ﻋﻠﻴﻪ.
أﻣﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﻓﻬﻲ "إﻧﺸﺎء ﻟﻐﻮي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻨﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺘﻄﻮر ،وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻹﻳﻘﺎع ﻛﻤﺎ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺘﺨﻴﻞ ﻟﻸوﺿﺎع واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ" (14 )".واﻟﻘﺼﻴﺪ :ﻫﻮ
أﺣﺴﻨﻬﺎ وأﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﻤﺬاﻫﺐ اﻟﺸﻌﺮ .واﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺎﺋﻘﺎً ،وﻳﻜﻮن إذا اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎً
راﺋﻘﺎً :ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﻢ ،وﺟﺰاﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ،واﻋﺘﺪال اﻟﻮزن ،وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،وﺟﻮدة
اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،وﻗﻠﺔ اﻟﺘﻜﻠﻒ ،واﻟﻤﺸﺎﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ،وأﺿﺪاد ﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﻴﺒﺔ ﺗﻤﺠﻬﺎ اﻵذان ،وﺗﺨﺮج
ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎن".

) (15

وإذا ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮء إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻳﻘﺎع ،ﺳﻴﺠﺪ أﻧﻪ "ﻣﻦ إﻳﻘﺎع اﻟﻠﺤﻦ واﻟﻐﻨﺎء وﻫﻮ أن ﻳﻮﻗﻊ اﻷﻟﺤﺎن
) (16
ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻳﺒﻴﻨﻬﺎ ،وﺳﻤﻰ اﻟﺨﻠﻴﻞ -رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﺘﺎب اﻹﻳﻘﺎع".
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اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ دﻳﻮان )ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ ( ﻟـ)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ(

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

واﻹﻳﻘﺎع ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﺗﻔﺎق اﻷﺻﻮات وﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﻨﺎء (17 ).واﻟﻨﺰوح ﻧﺤﻮ اﻹﻳﻘﺎع واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﻨﺪ
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺎﻫﺮ اﻟﻤﺘﻤﺮس اﻟﺬي "ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻤﻴﻪ
اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺒﺎﻃﻦ اﻟﺬي ﺗﺤﺴﻪ وﻻ ﺗﺮاه ،ﺗﺪرﻛﻪ وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺎدل اﻟﻨﻐﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪات اﻟﺤﺮوف ﺣﻴﻨﺎً ،وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺣﻴﻨﺎً ،وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮوف ﻣﻬﻤﻮﺳﺔ،
أو ﻣﺠﻬﻮرة ﺗﺘﺴﺎوى ﻣﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة" (18 ).إذن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻹﻳﻘﺎع ﻫﻮ
ﺟﺰءٌ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻫﻲ اﻟﻜﻞ .ﻓﻠﻠﺼﻮت ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻓﻄﺎﻗﺎﺗﻪ
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي .وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
) (19
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﺰﺣﺎف ،واﻟﻌﻠﺔ واﻟﻀﺮورة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
ﻟﺬا؛ ﻧﻠﺤﻆ أن ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻳﻘﺎع ،ﻫﻮ اﺗﻔﺎق اﻷﺻﻮات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﻤﺠﺎﻧﺴﺔ واﻟﻨﺒﺮ
واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ .وﻣﻊ ذﻟﻚ "ﻻ ﻧﺰال ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮزن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻢ وﺣﺪه ،ﺑﻞ
ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺸﺮك اﻟﻜﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﻳﻘﺎع ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻹﻧﺸﺎد ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻮﻓﻖ ﺑﻴﻦ
أﺷﻄﺮ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺮف اﻟﻤﺪ وأﺧﺮى ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﺣﺮف ،أو ﺗﻔﻘﺪ" (20 ).ﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن اﻹﻳﻘﺎع
اﻟﺸﻌﺮي ﺟﺴﺪاً واﺣﺪاً ،أو ﺑﻨﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .وﺗﻜﻮن أي ﻇﺎﻫﺮة ﺿﻤﻨﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،أي أن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﺪﻟﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
) (21
ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﺗﺤﻜﻢ ﺗﻄﻮراﺗﻬﺎ وﺗﻐﻴﺮاﺗﻬﺎ واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ".
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن ﻟﻐﺔ اﻟﺴﺮد ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻮر اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻟﺘﺆدي ﻓﺎﺋﺪة ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت؛ ﻓﺈن اﻟﺨﻄﺎب ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ
) (22
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎرﺗﻴﻨﻲ :ﻫﻲ أﺻﻐﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻛﻠﻴﺔ ،وﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب.
وﺳﻨﺠﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺸﻬﺪﻳﺔ واﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﺪاﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﻔﻮق ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻟﻐﺔ ﻛﻮاﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ،أو اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ أﺣﺪاث اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ وأﺣﺪاث
زﻣﺎﻧﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺼﻴﺪة ﺑﺎﻳﻘﺎﻋﺎتٍ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺠﺬورﻫﺎ
ﻋﻤﻖ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺸﺒﺎب .ﺗﻨﻤﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺿﻤﻦ داﺋﺮة ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث
واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،ﻛﻠﻤﺎ ﺻﺎغ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻹﻳﺤﺎءات واﻹﺷﺎرات اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻟﺘﺴﻮﻗﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻞ
واﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﻼ ﺗﻌﺐ ،أو ﻋﻨﺖ.
إن ﺗﻨﺎﻏﻢ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺼﺎﺋﺪ دﻳﻮان ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ ،ﻳﺘﻮاﻓﻖ وﻛﻮاﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ،أو
اﻟﺤﻜﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎرب ،أو ﺗﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ .ﻓﻨﺸﺎﻫﺪ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻟﺤﻈﺎت اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺼﺮاع واﻟﻴﺄس واﻟﻘﻬﺮ ،ﻣﺘﻜﺌﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺤﺎﺿﺮ،
ﻋﺒﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻤﺸﻬﺪﻳﺔ واﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻌﻔﻮري ،اﻟﺒﻴﺎري واﻟﺨﻄﻴﺐ

ﻓﺎﻟﻨﺎﻇﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﻄﻔﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﻮان ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ ،ﺳﻴﺠﺪﻫﺎ ﺗﺴﺘﺬﻛﺮ ﺑﺮاءة اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺮﻋﻢ اﻟﻨﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺐ واﻟﺤﻨﺎن ،ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺟﻤﻴﻠﺔ ،ﺗﻌﺰف ﻋﻠﻰ وﺗﺮ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺼﺪاﻗﺔ
اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪاوة وﺣﻘﺪ وإﺟﺤﺎف ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت.
ﻓﻤﺜﻼً ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة " ﺗُﺴﻬﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻴﺐ" أن اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ،ﻳﺮوي ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻊ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺧﺎﺻﺔً اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺎﺗﻪ؛ ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻳﻠﺤﻆ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ؛ ﻓﺎﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﺮاء ﻻ ﻳﻨﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺴﻴﺎن ،واﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺼﻌﺪ وﻳﺮﺗﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﻀﻮر ،وﻫﻨﺎ ﺳﻴﺠﺪ ﻛﻞ ﻗﺎرئ
أن ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ،أو ﺑﻐﻴﺮه ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻤﺸﻬﺪﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
"ﻛﻞﱡ اﻟﺴﻔﺎﺋﻦ أﻗﺒﻠﺖْ /وﺗﻨﺎم ﻓﻲ دفء اﻟﻤﻮاﻧﺊ /رﺑﺎﻧﻬﺎ /..ﻳﺮﺗﺎح ﻓﻮق أرﻳﻜﺔٍ/
وﺷﺮاﻋﻬﺎ /..ﻣﺘﻤﺪد /..ﻳﻐﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ /وﺳﻔﻴﻨﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺗﻤﺨﺮ /ﻓﻲ ﻋﺒﺎب
اﻟﺨﻮفِ /..ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ اﻟﻤﺪى /واﻟﻤﻮج /..ﻓﻲ ﺿﺠﺮ ﻳﻘﺒﻞُ ﺧﺪﻫﺎ /وﺷﺮاﻋﻬﺎ /..ﻓﻲ
اﻟﺮﻳﺢ ﻣﻀﻄﺮب /..وﻳﻜﺴﺮه اﻟﺨﺪر /واﻟﻠﻴﻞُ ﻳﺴﻜﺐ ﺣﺒﺮه /ﻟﻴﻌﺐ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﻔﻀﺎء/
أﻟﻘﻴﺖُ ﻣﺮﺳﺎﺗﻲ /..ﺑﻌﻴﺪاً /اﻟﺒﺤﺮ ﻳﻨﺴﺎﻧﻲ /ﻻ ﺷﻂّ ﻳﺬﻛﺮﻧﻲ /واﻟﺸﻤﺲ ﺗﺴﻬﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﻐﻴﺐ"
وﻧﻠﺤﻆ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )أﺳﺮار ﺻﻐﻴﺮة( ) (15-13أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﻌﺎﻧﻖ ﻣﻊ ﺷﺎﻋﺮ آﺧﺮ ،ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻘﺎع
اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻞ ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ،وﻛﻴﻒ ﻳﻜﺒﺮان وﻳﻤﺘﺪان ﻣﻌﺎً؛ ﻣﺜﻞ ﺣﻜﺎﻳﺔ داﻟﻴﺔ ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮ ﻣﺘﺠﺬرة
وﺳﺎﻣﻘﺔ ،ﻳﺘﻤﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺐ ،ﺣﻠﻮ اﻟﻤﺬاق ﻳﻘﻄﺮ ﺷﻌﺮاً ﻋﺬﺑﺎً ،ﻳﻌﺠﺰ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻦ وﺻﻔﻪ ،ﺛﻢ
ﻳﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻈﻠﻢ ،وﻛﺄن اﻟﺨﻮف اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮ وﻇﻠﻤﺘﻪ ،ﻟﺤﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ،أﻣﺎ ذاك اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺨﺎف ﻋﺒﺎب اﻟﺒﺤﺮ ،ﻟﺤﺒﻪ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺧﺮ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ:
"ﻻ ﺳﺮ ﻳﻌﺠﺰه اﻟﻠﺴﺎن /وأﻧﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺷﺎﻋﺮ ..ﻳﻨﺸﻲ اﻟﺒﻴﺎن /ﻣﺘﺠﺬر ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ/
ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻤﻠﻨﻲ /وﻳﻤﻄﺮﻧﺎ اﻟﺰﻣﺎن" "ﻻ ﻣﻮج ﻳﻄﻠﻘﻪ اﻟﻌﻨﺎن /ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺮي ﻣﻈﻠﻢ /واﻟﺴﺮ
ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻜﺎن"
وﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ وواﻗﻌﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ اﻷﺳﺮار اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻻ ﻗﻴﻤﺔ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺎت ﻣﺎ؛ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮة وﺛﻘﻴﻠﺔ ﻛﺎﻟﺒﺤﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة؛ وإﻧﻤﺎ
ﺑﺈﻳﺤﺎءات وإﺷﺎرات ﻋﺒﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ،واﻟﺸﻌﺮاء اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺣﺘﺮام
واﻻﺣﺘﻮاء؛ وﻫﻨﺎ ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻟﻠﺼﺪﻳﻖ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺜﺮاً ،ﺑﻞ
ﺷﻌﺮاً وﺑﺄﺳﺮار ﺻﻐﻴﺮة ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ ،ﻳﻌﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب إﻳﻘﺎﻋﻲ ﺣﻜﺎﺋﻲ ﻣﺸﻬﺪي ،ﺑﻘﻮﻟﻪ:
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اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ دﻳﻮان )ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ ( ﻟـ)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ(
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"ﻓﺎﻟﺴﺮ ﻓﻴﻚ أﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ /ﻣﺘﻤﺮس ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮاﻻ ﻣﻐﻨّﻰ"
"وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن أﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺳﺮﻧﺎ /ﺣﺒﺮ ..وﻣﻤﺤﺎة وﻓﻌﻄﺎت اﻟﻘﻠﻢ /أﺳﺮارﻧﺎ ﺻﻐﻴﺮة/
ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺟﺮح اﻟﻤﺎء ﻳﺴﻜﻨﻪ اﻷﻟﻢ"
وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮض ﺟﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻣﻦ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ() (50-49ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺷﺎﻋﺮ آﺧﺮ؛ ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﻼﻗﻰ روﺣﺎﻫﻤﺎ ﻓﻮق ﻏﺎﺑﺎت ﻋﺠﻠﻮن وﺟﺮش ،ﻓﺴﻜﻨﺖ ﻓﻲ اﻷوراق واﻷﻗﻼم وﺳﻨﺎ اﻟﺤﺒﺮ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ:
"ﻣﻦ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ /ﻳﺎ ﻗﻠﻢ/إﺑﺮﻳﻖ اﻟﺰﻳﺖ ﺑﻜﻰ /ﻛﺎﺳﺎت اﻟﺒﻮح دﻧﺖ /أم ﺿﻮع اﻟﻌﻄﺮ /إذا
ﻋﺒﺮت /ﻣﻦ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ /ﺳﻮى ﺷﻌﺮي /وﻃﻘﻮس اﻟﺒﻮح /أوﺳﺪﻫﺎ /ﻓﻮق اﻷوراق ﺳﻨﺎ ﺣﺒﺮك"
أﻣﺎ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﺪاﻳﺔ ﻓﻴﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻦ إﻟﻰ اﻹدراك؛ ﻓﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻮس ﻗﺰح ﻳﻠﺘﻘﻂ
ﺣﺒﺎت اﻷﻟﻮان ﻣﻔﺮدة ،أو ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻨﺎ ﺑﻬﺎ اﻷﺣﺪاث ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺴﺎﻋﺔ ﺑﺄﻟﻮان زاﻫﻴﺔ ،وأﺧﺮى ﺑﺎﻟﻠﻮﻧﻴﻦ
اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺳﻮد ،وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻣﻌﺎﻃﻒ ﺻﻴﻔﻴﺔ( ،ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺄﻟﻮان ﻧﺒﺎﺗﻪ،
ﺑﺠﻤﻞ ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ ﺣﻜﺎﺋﻴﺔ:
"ﻓﻘﻄﺮ اﻟﻤﺎء ﻋﻤﺪﻧﻲ رﻳﺎﺣﻴﻨﺎً /..وأﻣﻄﺎراً /وأﻧﺒﺖ ﻓﻲ دﻣﻲ وﻃﻨﺎً /ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎح
واﻟﺰﻳﺘﻮن واﻟﺰﻋﺘﺮ /ﻟﻤﺎذا /واﻟﻤﺪى أﺻﻔﺮ؟"
وﻧﺸﺎﻫﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻴﻒ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ( ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﺣﻴﻔﺎ ..ﻏﻨﺎء اﻟﻨﺎي( )ص
(45-36؛ ﺑﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ واﻷرﺿﻴﺔ؛ ﻹﻋﻄﺎء ﻛﻞ ذي
ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻜﺮان اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺴﺎوة اﻵﺧﺮ ﻟﻪ ،وﻏﻤﻂ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ:
"ﻧﺰﺣﺖ /..ﺣﻤﺎﺋﻢ ﻗﺒﻠﺘﻲ اﻷوﻟﻰ /ﻓﺎﺳﺘﺸﺮﻓﺖ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻬﺎتِ /ﻋﻴﻮﻧﻬﺎ /ﻟﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎق
اﻟﺪﻣﻊ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻲ ﻧﺰح" **** "ﺣﻴﻔﺎ ﻏﻨﺎء اﻟﻨﺎي ﻓﻲ ﻗﻠﺐٍ ﺗﺸﻬﻰ ﻟﻠﻐﻨﺎء /وﻟﻠﺼﻬﻴﻞ
وﻟﻠﻄﺮب /واﻟﺒﺤﺮ ﻳﻨﺴﺞ ﻗﺮب ﺣﻴﻔﺎ ﻣﻮﺟﺔً /ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﻄﺂن ﻟﻠﺒﺮ اﻟﺴﻼم"
أﻣﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻌﻨﻮن ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻳﻮان )ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ()ص  (59ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻋﺮ ،اﻟﺬي ﺣﻮل اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ﻋﺎم ،واﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﺧﺎص ،واﻗﻔﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻣﺮت أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻴﻪ ،أو وﻗﻌﺖ ﻓﻲ أذﻧﻪ:
"ﻛﻔﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﺮ اﻟﺤﺠﺎرة أوﻗﺪت ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻈﺎه /وﺗﻄﺎول اﻟﺪﺧﺎن ﻓﻲ ﺻﺪري /وﻋﻠﻰ
اﻷﺛﺎﻓﻲ ﺣﺒﺮ أﻳﺎﻣﻲ اﺷﺘﻜﺖْ /ﻓﺘﻘﺮﺣﺖ ﺣﻤﻤﺎً ﻳﺪاه"
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اﻟﻌﻔﻮري ،اﻟﺒﻴﺎري واﻟﺨﻄﻴﺐ

وﻧﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )أوراق اﻟﻌﻤﺮ( )ص  (63-62ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺤﺰن اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻮح ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻮد واﻟﻘﻴﺜﺎر
واﻟﻨﺎي واﻟﺴﻤﺎر وﻫﻤﻬﻤﺔ اﻷﻃﻴﺎر ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺤﺎول اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﻧﻮ إﻟﻴﻪ؛ ﻟﻴﺴﻜﻦ
ﻣﺜﻞ ﺷﺠﺮة ﺑﻌﺪ ﻧﺰول اﻟﻤﻄﺮ:
"أﻟﻘﻠﺒﻚ أوﺗﺎر اﻟﻌﻮد أم اﻟﻘﻴﺜﺎر؟ /وﺛﻘﻮب اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺤﺰن اﻟﻨﺎي ﺗﻐﻨﺖْ /ﻣﻦ أﻗﺼﻰ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻟﻰ أﻟﺤﺎن اﻟﻌﻴﺲ /ﺑﻮادٍ ﺗﻄﺮﻗﻪ اﻟﺴﻤﺎر ﻟﻬﻤﺲ اﻟﻠﺤﻦ /..وﻫﻤﻬﻤﺔ اﻷﻃﻴﺎر"
"ﻓﺎﺣﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎ ﺷﻄﺂن اﻟﺤﺐ /ﻣﻦ اﻷﻣﻮاج إذا ﻋﺒﺮتْ /ﻓﻲ ﻋﻤﻖ دواﻟﻲ اﻟﺮوح ﻧﺸﻴﺪاً/
ﺗﻜﺘﺒﻪ اﻷوراق ﺑﺨﻀﺮﺗﻬﺎ /وﺑﺼﻔﺮﺗﻬﺎ /أو أزرﻗﻬﺎ /أو ﺣﻤﺮﺗﻬﺎ /ﻗﻮس ﻳﺘﺪﻟﻰ /ﻣﻦ
ﻧﺒﻀﺎت اﻟﻐﻴﻢ إﻟﻰ اﻷﺷﺠﺎر"
وﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﺗﺒﺎرﻳﺢ اﻷوراق()ص  (65ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﺑﻴﻦ ﺿﻠﻮع اﻟﻐﻴﺐ
ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺮور ﻧﺴﻤﺔ ﻋﻄﺮ ﻣﺨﺘﺎﻟﺔ:
"ﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﺴﺎﻛﻦ ﺑﻴﻦ ﺿﻠﻮع اﻟﻐﻴﺐ دﻣﺎً /ﻗﻨﺪﻳﻞ اﻟﺤﺎرة ﻓﻲ وﻟﻪٍ /إن ﻓﺎح ﻇﻼل
اﻟﻌﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻳﻦ /ﻓﺘﺰﻳﻦ ﻳﺎ ﻗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺮاء /وﻏﻨّﻴﻪ /ﻣﻮاﻻً"..
وﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )اﻟﻨﺎﻗﺔ()ص  (90-89ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻘﺼﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﺮوب اﻟﺮدة:
"ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ /..اﻟﺮدة ﻋﺎدت ﺗﺴﻜﻨﺎ /ﺳﺎﻣﺤﻨﺎ /ﻣﻨﻌﻮك ﻋﻘﺎل ﺑﻌﻴﺮ /..وﺻﻤﺘﻨﺎ /ﻟﺴﻨﺎ
ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻰ /ﺑﻞ ﻧﺤﻦ اﻟﻼﺋﻲ رﺿﻴﻨﺎ /وﻋﺸﻘﻨﺎ ﻟﻮن اﻟﺮﻣﻞ اﻷﺻﻔﺮ"
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﺳﻴﺪة اﻟﺴﺮد()ص  ،(27-16ﺳﻨﺠﺪ أن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻺﻳﻘﺎع
اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ " ،وإذا ﻛﻨﺎ ﺑﺴﺒﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬا اﻹﻳﻘﺎع ﻓﺈن ﻟﻨﺎ أن ﻧﺼﻮر ﻣﻜﻮﻧﻪ أﻣﺮاً واﺣﺪاً ،أو ﻋﺪة أﻣﻮر
ﻣﻦ ﻧﺒﺮ وﻛﻢ وﻣﻘﻄﻊ وإﻧﺸﺎد ،أو ﺗﻜﺎﺗﻔﺎً ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﻛﻠﻬﺎ؛ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮم ﻇﺎﻫﺮﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻷﺳﺎس .ﻓﺈﻟﻰ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﻮرات اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻨﺤﺎول ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺰﺣﺎف واﻟﻌﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﻬﺎ
أن ﻧﺪرك أﻧﻨﺎ ﺣﻴﻦ ﻧﻘﻮل ﺑﺎﻹﻳﻘﺎع ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻧﻌﻨﻲ أﺣﻴﺎﻧﺎً اﻟﻮزن وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﺻﻮرة (23 )".اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ
وﺿﻮح ﻳﺴﺮد ﻟﺤﻈﺎت وﻗﻌﺖ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ،وﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻹدراك ،ﺛﻢ ﻧﻠﺤﻆ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺤﻮل
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮري إﻟﻰ اﻹدراك اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ،ﻓﻴﺴﻴﺮ ﺗﺎرة ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﻣﻤﻜﻦ ،وﺗﺎرة ﻓﻲ أﻓﻖ ﺣﺎﻟﻢ ،ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ
ﺑﺈﻳﻘﺎع ﺷﻌﺮي ﻳﺴﺮد ﻟﻨﺎ ﻗﺼﺔ ،أو ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﺪﺛﺖ ،وﻟﻢ ﺗﺰل ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة ،وﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻮح
ﺑﺴﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎم اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻹرﺑﺪﻳﺔ ،وﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﺎءات ﻧﺠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺨﻔﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻗﺼﺼﻪ وﺣﻜﺎﻳﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻄﻮر ،و"إن ﺧﻴﺮ اﻟﻤﻮﺳﻴ ﻘﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺘﺴﺎوق ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
وﺗﺘﺠﺎذب ﻧﻐﻤﺎﺗﻬﺎ وﻧﺒﺮاﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﻔﺲ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻫﺘﻴﺎﺟﻪ وﻏﻀﺒﻪ وﻏﺒﻄﺘﻪ ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺒﻴﺮه
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻨﻐﻤﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺰﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺎً ،وﻓﻲ ﺗﻌﺠﺒﻪ وﻓﺮﺣﻪ وﻫﺪوﺋﻪ واﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻪ ﺗﻜﻮن
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اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ دﻳﻮان )ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ ( ﻟـ)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ(
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ﻣﺴﺎﻓﺎﺗﻪ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ،وأﻣﺎ ﺑﺜﻪ وأﻟﻤﻪ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺴﺎﻓﺎﺗﻪ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻫﻜﺬا ﻟﺘﺴﺎﻳﺮ اﻟﻨﻐﻤﺎت
ﺣﺎﻻت اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﻴﺪة وﻓﻜﺮﺗﻬﺎ" (24 ).ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ
اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ:
"ﺳﻴﺪةُ اﻟﺴﺮدِ اﻷوﻟﻰ /أوﺻﺘﻨﻲ /أن أﻟﺘﺤﻒ اﻷﻓﻖ ﺣﻜﺎﻳﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم /أوﺻﺘﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺬة ﻓﻮق اﻟﺼﺪر /أوﺻﺘﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﺐ ﺻﺒﻴﺎً /أوﺻﺘﻨﻲ ﺳﻴﺪةُ اﻟﺴﺮدِ ﺑﺄﻣﻲ"
)ص(16
اﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻏﻢ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ،واﻟﺤﻜﺎﻳﺎ اﻟﺤﺴﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺧﻄﻮط اﻟﻘﺮﺑﻰ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻷم ﺑﺨﻂ اﻟﻮﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ .وﻛﻴﻒ أوﺻﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎف اﻷﻓﻖ ،وﺑﺄن ﻳﻀﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺬة ﻓﻮق اﻟﺼﺪر،
وﺑﺎﻟﺤﺐ ﺻﺒﻴﺎً ،وﻛﺬﻟﻚ أوﺻﺘﻪ ﺑﺄﻣﻪ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻵﺗﻲ ،ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻨﺎ وﺻﻴﺔ ﺳﻴﺪة اﻟﺴﺮد ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺻﻮﺗﻲ وﻟﻮﻧﻲ وﻋﻄﺮي ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺪران ﺑﺠﻤﻞ ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ:
"ﻛﻢ أوﺻﺘﻨﻲ /..أن ارﺳﻢ ﻓﻮق اﻟﺠﺪران ﺣﺮوﻓﺎً /أﻃﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﻲ اﻟﻤﺠﺒﻮل ﺑﻤﺎء
اﻟﻮردِ /..ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران ﺻﺒﺎﻳﺎ /ﻳﺄﻧﺴﻦ اﻟﺼﺪر اﻟﻨﺎﺑﺾ ﺑﺎﻟﻮﺟﺪان ﺣﻜﺎﻳﺎ /ﻳﺄﻧﺴﻦ
ﺛﻤﺎر اﻟﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران /ﻗﻄﻮﻓﺎً /داﻧﻴﺔً ﻣﻦ ﺑﻮﺣﻲ" )ص(17-16
وﻫﻨﺎ ﻳﺮﺳﻢ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺑﺘﻨﺎﻏﻢ إﻳﻘﺎﻋﻲ ﺣﻜﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،وﻻ ﻳﺮﺳﻢ
اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﻫﺎ اﻟﻌﻴﻦ؛ واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻤﺤﻮر اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ،وﻓﻲ
اﻟﺼﻔﻮف اﻷوﻟﻰ ،ﺣﻮل اﻟﺬات وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻣﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎً روﺣﻴﺎً وﻋﺎﻃﻔﻴﺎً ،ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻟﻪ اﻷم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮن
اﻟﺬي ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻪ ،وﻣﻬﻤﺎ ﻃﺮده ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ذاﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮى ﺧﺎرج ﺣﺪود إﻃﺎر اﻷم ،ﻟﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ وﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﻊ ﻓﻀﺎﺋﻪ اﻟﻤﺤﺪود ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮق إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﺴﻊ اﻟﻔﻀﺎء ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ،وﻳﺒﺘﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮن اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻠﻪ اﻷم ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
"وأﻧﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻓﺔِ ذاك اﻟﻌﻤﺮ /..اﻟﻤﻤﺰوج ﺑﻠﻌﺐِ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔِ /..أﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻌﺾ ﺳﻄﻮر اﻟﻤﺎﺿﻲ" )ص(17
اﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﺪاﻳﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﺪ؛ ﻣﻦ ﺳﻄﻮر اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟﻤﺨﺘﺒﺊ ﺧﻠﻒ أﻟﻮاح زﺟﺎج اﻟ ﺤﺎﺿﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺠﺪران واﻷرﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﺪان ،واﻟﺴﺆال
اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻣﺎ اﻟﺪاﻓﻊ وراء ﺑﺤﺚ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﺒﺮ إﻳﻘﺎع اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ،
ﺣﻴﻦ ﻳﺮى اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺷﺮﻓﺔ ذاك اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺤﺎوﻻً اﻟﺨﻼص ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وإﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﺼﺮاع
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اﻟﻌﻔﻮري ،اﻟﺒﻴﺎري واﻟﺨﻄﻴﺐ

اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺎول اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﺪاﻳﺔ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺒﻴﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻄﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ وﻋﻴﻨﻴﻪ ﺷﻮﻗﺎً وﺣﻨﻴﻨﺎً ،إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺴﻤﺎت اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻓﻮق ﺷﻔﺎه اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران
واﻷرﺻﻔﺔ واﻷﺷﺠﺎر ﺑﺄﻟﻌﺎﺑﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻢ ،واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻓﺔ ﻗﻠﺒﻪ اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻣﻦ
ﻋﻴﻦ ﻛﻬﻮﻟﺘﻪ ،ﻳﻤﺎرس ا ﻟﺤﻨﻴﻦ واﻟﺸﻮق ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻟﻌﺎب ،ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،وﺗﻠﻚ اﻷﺣﺮف اﻟﺘﻲ ﻟﺜﻎ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ
أﻗﺮاﻧﻪ ﻓﻲ أول ﻧﻄﻘﻪ؛ ﻋﺒﺮ ﻧﻐﻤﺎت اﻷﺻﻮات اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎذﺟﺔ اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ﺑﻠﻐﺔ ﺣﻜﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ ،ﺛﻢ ﻳﻘﻮل:
"واﻟﺼﺒﻴﺔُ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻮق ﻳﻄﻠّﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ /ﻣﻦ ﺧﻠﻒِ اﻷﺷﺠﺎرِ /..إﻟﻰ اﻟﺒﺴﻤﺎتِ
اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺔِ /..ﻓﻮق ﺷﻔﺎهِ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻨﻜﺐِ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران /..ﻳﻌﺪ اﻷرﻗﺎم ﺑﺨﺮﺑﻄﺔِ
) (25

اﻷﻃﻔﺎلْ /رﻗﻤﺎً /رﻗﻤﻴﻦ /..وﻳﻠﺜﻎ ﺗﺜﻌﺎ ﻋﺜﺮ) /ﻛﻤﺴﺘﻴﺮ(

واﺣﺪ اﺛﻨﻴﻦ ﺛﻼثْ"

)ص(18-17
اﻧﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺬﻛﻮرة واﻷﻧﻮﺛﺔ ،ﺑﺈﻳﺮاد اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻮع اﻷﻟﻌﺎب
وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳ ﺼﻨﻊ ﺗﻨﺎﻏﻢ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ أﻟﻌﺎب اﻷوﻻد ،ﺑﻤﻴﻠﻬﻢ إﻟﻰ
اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ اﻟﺨﺸﻨﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وأﻟﻌﺎب اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺸﺎردة ،وﺗﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻮاﻣﻨﻪ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرك ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮﺑﺖ ﻋﺒﺮ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﻮاﻣﻦ ﻳﺸﻌﺮﻫﺎ وﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻨﻬﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺷﺮﻓﺔ
ﻛﻬﻮﻟﺘﻪ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ:
واﻟﻄﻔﻠﺔُ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺎردةُ ﻣﻦ ﺣِﺠﺮ اﻟﺠﺪ ِة /..ﺗﺮﻛﺾ ﻓﻲ ﻇﻞﱢ اﻟﺠﺪران ﺗﻐﻨﻲ /ﺷﺒﺮا
أﻣﺮا ﺷﻤﺲ ﻧﺠﻮم /(26 )ﺷﺒﺮا أﻣﺮا ﺷﻤﺲ ﻧﺠﻮم) "ص(18
ﻓﺎﻟﺸﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﺎر ،اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرع؛ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﻠﻌﺐ اﻷوﻻد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ اﻷرﺟﺎء
ﺑﺄﺻﻮات ﻛﺮﻛﺮﺗﻬﻢ ،ﺗﺮﺻﺪ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺮاوي اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻷﺣﺪاث اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻳﺸﻬﺎ ﻓﻲ
ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻬﻤﻠﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون اﻟﺤﺪث وﻻ ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻪ ،وﻳﺸﺎرﻛﻮن ﺑﻪ وﻻ ﻳﺼﻨﻌﻮﻧﻪ،
واﻟﺸﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﺻﻠﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﻴﺖ واﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،وﻫﻲ ﻋﻴﻦ
اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻤﺾ ﻟﻠﻨﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻜﺎﻳﺎ اﻟﺠﺪة ،ﻓﻴﺼﻮر ﻟﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ
ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻼﺋﻪ ﺳﺮﻳﺮه ،أو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻳﺴﺘﺬﻛﺮون ﺿﺤﻜﺎت اﻟﺤﺪث اﻟﻨﻬﺎري ،وأﻟﻌﺎﺑﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ
أﺧﻮﺗﻪ وأﻗﺮاﻧﻪ ،وﻛﻴﻒ ﻳﺼﻤﺖ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﺪة ،وﻛﻴﻒ ﻗﺒﻴﻞ ﻏﻔﻮﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰﻫﻮ ﺑﻘﺼﺺ وﺣﻜﺎﻳﺎ
اﻟﺠﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺎ ﺗﺴﻜﻦ اﻟﺬاﻛﺮة ،وﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻼﺷﻌﻮر ،وﺗﻨﺘﻔﺾ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ،ﻛﻠﻤﺎ اﻋﺘﻠﺖ
ﺷﺮﻓﺎت اﻟﻌﻤﺮ ،وزادت اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻜﻬﻮﻟﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل:
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اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ دﻳﻮان )ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ ( ﻟـ)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ(

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

"واﻟﺸﺮﻓﺔُ ﺗﻐﻤﺾ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ /ﻓﻲ ﻧﻮم اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران /..ﺣﻜﺎﻳﺎ ﻟﻠﺠﺪاتِ ﻗُﺒﻴﻞ
اﻟﻨﻮم /ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻎ ﺣﻠﻢ اﻟﻤﺸﺘﺎق إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺺ ِ /..ﺑﻔﻴﺾ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺰﺣﻮم ﺑﻜﺮﻛﺮة
اﻷﻃﻔﺎل /ﻧﺮاﻗﺺ ﻧﺠﻤﺎً /ﻛﻨّﺎ أﻃﻔﺎﻻً /ﻛﻨّﺎ" )(19-18
وﻛﺄﻧﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻵﺗﻲ؛ أﺣﻼم اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺗﻄﺎرد واﻗﻊ اﻟﻜﻬﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﻮق اﻟﺠﺪات ،وﻫﺬا
ﻣﺎ ﻧﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ إﺣﻴﺎء اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ ذﻫﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﺬﻛﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ
اﻟﻌﺘﻤﺔ ،واﻟﺠﺪار ﻫﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،واﻟﺤﻠﻢ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻐﻴﺎب ،ﻫﺬا اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻛﺮ
اﻟﺸﺨﻮص اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ،ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻋﻴﻨﺎً ﺗﺒﺼﺮ اﻟﺨﻄﻰ اﻟﺴﺎﺋﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ،ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻞ ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ
ﺣﻜﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮل:
"واﻟﺠﺪاتُ ﻳﺪاﻋﺒﻦ اﻟﺸﻮق /..ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻀﺎتِ ﻃﻔﻮﻟﺘﻨﺎ /ﺻﺮﺧﺎتُ اﻟﺸﻮق اﻟﻤﻠﻬﻮبِ
ﺑﺮﺟﻔﺔِ ﻟﻴﻞ /ﻳﺘﺄﻧّﻰ ﻓﻮق اﻟﻘﻠﺐِ ﺑﺒﻮح اﻟﻨﺎي /ﺳﺮداً ﻟﻠﻘﺼﺺ اﻟﻤﻨﺴﻴﺔِ /..ﻓﻲ ﻋﺘﻤﺎتِ
اﻟﻤﺎﺿﻲ /..ﻓﻮق ﺟﺪارٍ ﻳﺘﻬﺪم /..ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻠﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﺬﺗﻲ /ﻛﺎﻧﺖْ ﻟﻠﺸﺎرع
ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ /ﻫﻤﺲ ﺧُﻄﻰ ﺟﻴﺮان /ﻋﺒﺮوا اﻟﻔﺠﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪِ ﺳﻌﻴﺎً" )ص(20-19
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺸﻌﺮي اﻵﺗﻲ؛ ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﺠﻮز ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺮﻣﺜﺎ)  ،(27وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن وﺟﺪ ،وﻫﻲ
إﺣﺪى اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﺟﺪارﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ؛ ﺗﺮوي اﻷﺣﺪاث ﺑﺎﻟﺘﻘﺎط اﻟﻤﺸﻬﺪ
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ زﻣﻨﻴﺎً ،وﻫﺬا ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ذاﻛﺮة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﺟﺪاﻳﺔ ﻓﻲ رﺳﻢ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﺐ:
"واﻟﺸﻴﺦُ اﻟﻤﺤﻔﻮر ﺑﺬاﻛﺮﺗﻲ /ﻳﺘﻮﻛﺄ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻲ ﺧُﻄﺎه /وأﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬةِ اﻟﺒﻴﺖِ
اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺣﻜﺎﻳﺎ /ﻓﻲ ﺟﻨﺒﺎتِ اﻟﻘﻠﺐ أﻧﻘﺐ /ﻋﻦ ﻛﻮﻣﺔ أﺣﻼم /28 ﻛﺎن اﻟﺸﻴﺢ ﻳﻌﺎﻗﺮﻫﺎ
ﺷﻴﺨﺎً وﺻﺒﻴﺎً /ﻓﻲ ﺣﺎراتِ اﻟﺮﻣﺜﺎ /ﻳﺘﻮﻛﺄ ﻣﺎض ﻣﺒﺤﻮح /وﻋﺼﺎه ﺗﻬﺶ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎﺿﻲ /ﻛﻲ أﺳﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﻖ اﻷﺣﻼم ﻣﻊ اﻟﺠﺪاتِ ﺧِﺒﺎءً" )ص(22-20
ﻓﺎﻟﺪورة اﻻﺳﺘﺮاﺟﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺎ ﺟﺪاﻳﺔ ﺗﺘﺄﺻﻞ ﻓﻲ رﺳﻤﺔ ﻃﻴﻒ ،أو ﺣﻠﻢ ﻛﺎن ﺟﻤﻴﻼً ،واﻵن
أﺻﺒﺢ واﻗﻌ ًﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺳﻮى ذﻛﺮى اﻷﻟﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺮاب اﻟﺸﻴﺢ ﻧﺸﺮﺑﻪ ﻟﻠﺸﻔﺎء ﻣﻊ ﻣﺮارة اﻟﻤﺬاق ،وﻟﺬﻟﻚ
ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺬﻛﺮى ﻟﻠﺸﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ وواﻗﻊ ﻣﺆﻟﻢ.
ﻓﻜﻠﻤﺎ اﺣﺘﺎج اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪفء واﻟﺤﻨﺎن ﻧﺎم ﻓﻲ ﺣﺠﺮ واﻟﺪﺗﻪ ،ﻛﻲ ﺗﻤﺴﺢ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻓﻮق
ﺷﻌﺮه ووﺟﻬﻪ ،ﻟﻴﺴﻤﻊ ﻟﺤﻦ اﻟﺤﺐ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻃﺎﻫﺮ ،وﻳﻘﻮم أﻳﻀﺎً ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺘﺤﺮك -أﺷﺒﻪ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎً -ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﻂ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺴﻤﻊ ﺻﻮت اﻟﺒﺎﺑﻮر ،وﻛﻴﻒ ﻳﺨﺒﺰ اﻟﺮﻏﻴﻒ ﻓﻲ
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اﻟﻌﻔﻮري ،اﻟﺒﻴﺎري واﻟﺨﻄﻴﺐ

ﻓﺮن اﻟﻄﺎﺑﻮن ،وﻛﻴﻒ ﻳﻐﻤﺲ ﻫﺬا اﻟﺮﻏﻴﻒ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ واﻟﺪﺑﺲ وﻳﺄﻛﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﺰﻳﺘﻮن ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ
اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻧﺮاه ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﺑﻴﻮت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ رﺻﺪ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت
واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة:
"أﺗﺮﻗﱠﺐ ذاك اﻟﺤِﺠﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮرِ /..ﻳﻀﻤﺪ ﺟﺮﺣﺎً ﻓﻲ رأﺳﻲ /ﺣﻴﻦ ﺗﺮﻛﺖُ ﻃﻔﻮﻟﺘَﻨﺎ/
ورﺣﻠﺖِ وراﺋﻲ ذاﻛﺮﺗﻲ /واﻟﻐﻴﻢ ﻳﺴﺎﺑﻖ ﻏﻴﻤﺎً /ﻓﻲ ﻣﻄﺮ اﻟﺪفء ﺟﻮار اﻟﻤﻮﻗﺪِ أﺣﺒﻮ/
أﺗﺪﻓﺄُ /ﻓﻲ ﺻﺪرٍ ﻛﻢ ﻳﻌﺰف ﺣﻠﻤﺎً /ﻛﺎن ﻳﺤﺎور ﻧﺎﻓﺬﺗﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ِ ﻓﻲ ﺻﻮتِ
اﻟﺒﺎﺑﻮرِ /..وﺧﺒﺰ اﻟﻔﺮن اﻟﻤﻐﻤﻮس ﺑﻨﺎ /زﻳﺘﺎً /دﺑﺴﺎً /زﻳﺘﻮﻧﺎً" )ص(22-21
ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻵﺗﻲ ﻛﻴﻒ أن اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻴﺎﺗﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ ،زاد ﻣﻦ اﻟﺸﺪ واﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻓﻲ
ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ؛ ﻣﻤﺎ دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻﺗﺰان؛ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ
ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎرع اﻟﻜﺒﻴﺮ ،واﻷوﺿﺎع اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﻌﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﻔﺮداﺗﻪ اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ؛ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻣﻔﺮادت ﻣﺼﻨﻌﺔ
وﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وإﻳﻘﺎﻋﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺬاﻛﺮة
ﻓﻲ زﻣﻦ ﻫﺎدئ اﻹﻳﻘﺎع ،ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ وﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ:
"وأﺑﻲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞُ ﻧﺎﻓﺬةً /ﻣﻦ ﺑﻮح اﻟﻠﻪ ﻳﺼﻠﻲ /وﻳﺮﺗﻞُ آﻳﺎتَ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻨﺼﺤﻮ /ﻣﻊ أﻓﻜﺎرِ
ﻃﻔﻮﻟﺘﻨﺎ اﻷوﻟﻰ /ﻓﻲ ﺷﻐﺐِ اﻟﺰﻋﺮﻧﺔِ ﻧُﺼﻠّﻲ /دون وﺿﻮءٍ /درﺟﺎتُ اﻟﻤﺌﺬﻧﺔ اﻟﺼﻐﺮى
ﺗﺼﻌﺪ ﻓﻲ أﺟﻤﻞ أﺣﻼﻣﻲ /وﻧﺼﻮم ﻛﻤﺎ اﻟﻌﺼﻔﻮرةُ ﻇﻬﺮاً /ﻧﻨﻬﺶ ﺧﺒﺰﺗﻨﺎ /ﻛﻢ ْ ﻧﻮدع
ذاك اﻟﺴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺠﻦ ﻇﻬﺮاً")ص(22
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ،وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻴﻌﻨﻴﺎت ،ﻣﻊ إﻳﻘﺎع اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ.
وﻧﺠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮاوي ،ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺸﻌﺮي
اﻵﺗﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل:
"أﻧﻈﺮ ﻓﻲ وﻟﻪٍ ﻟﻸوﻻدِ /أُﺟﻤﻌﻬﻢ ﺣﻮﻟﻲ /ﻷﻗﺺ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺼﺔَ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ /أو ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﺼﺔَ أﻟﺒﻮز /أﺗﺬﻛﺮ ﻗﺼﺺ اﻟﻐﻮﻟﺔِ /..ﺗﻄﻠﻊ ﻓﻲ ذاﻛﺮةِ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺘﺤﻠﻖ /..ﻓﻲ ﻗﻠﺐِ
اﻷوﻻدِ أﺑﺎً" )ص(23
إن ﻣﻼﻣﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺟﺪاﻳﺔ ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻨﺒﺶ ﻣﺎﺿﻲ
ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺼﺔ ،ﻓﺄوﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﻠﻤﺤﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ،ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻤﺸﻬﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ رﺳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﻴﻄﻨﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ،ﻓﻲ
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اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ دﻳﻮان )ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ ( ﻟـ)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ(
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ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ،وﺑﻤﺎ أن )اﻟﻤﻄﻮى( ﻗﺪ ﺗﻼﺷﻰ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻴﻮت إﻻ أﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ ذﻫﻦ
اﻟﺸﺎﻋﺮ:
"ﻳﻠﻜﺰﻧﻲ /أﺻﻐﺮ أﻃﻔﺎﻟﻲ /ذاك اﻟﻌﻔﺮﻳﺖُ ﺑﺒﺴﻤﺔِ أزﻋﺮ /أﺗﺬﻛﺮ ﺳﻴﺪةَ اﻟﺴﺮدِ اﻷوﻟﻰ/
ﺗﻤﻀﻎُ ﻛﻞﱠ ﺣﻜﺎﻳﺎتِ اﻟﻘﻠﺐِ اﻟﻤﺴﻜﻮن /..ﺑﺬاك اﻟﺒﻴﺖِ ﻗﺮﻳﺒﺎً /ﻣﻦ ﺟﺮةِ ﻣﺎءٍ /ﻛﻨﺖ
أﻋﺎﻗﺮﻫﺎ ﻋﻄﺸﻲ /أﺣﺒﻮ /أﺗﺸﻘﻠﺐ /أﻗﻔﺰ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﻤﻄﻮى /ﻧﺘﻘﺎذف ﻛﻞﱠ ﻣﺨﺪاتِ
اﻟﺒﻴﺖِ ﺳﺪى /ﻟﻴﺜﻮر اﻟﺼﺒﺮ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﺄﻣﻲ /ﺑﺮﻛﺎﻧﺎً /ﻧﺘﻠﺬﱠذُ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺸﺘﻢ إذا
ﻋﺼﻔﺖْ /وأﺻﺎﺑﻌﻬﺎ ﺗﺮﺳﻢ ﻓﻮق اﻟﺨﺪ ﺧُﻄﻮﻃﺎً /ﻛﻢ أﺛﻤﺮ ﻓﻮق اﻟﺠﻠﺪِ ﺻﺮاﺧﺎً/
ﻳﺘﻘﺎﻓﺰ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻮق اﻟﻤﻄﻮى /ﻛﻞﱡ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ" )ص(24
وﻟﻌﻞ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻵﺗﻲ ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻣﺸﻬﺪاً ﺣﻴﺎﺗﻴﺎً ﻣﻦ ﻃﻘﻮس رﻣﻀﺎن ،ﻟﻴﺮﺳﻢ ﻟﻨﺎ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﺼﻴﺎم ﻣﻊ ﻓﺘﺮة اﻹﻓﻄﺎر اﻷوﻟﻰ:
) (29

"أﻃﻔﺎلُ اﻟﺤﺎرةِ ﻓﻮق اﻟﻤﻠﺠﺄ /واﻟﻤﺪﻓﻊ

ﻳﻨﻈﺮ /..ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﺘﻞﱢ ﻟﺤﺎرﺗﻨﺎ /ﻳﻨﻄﻠﻖ

اﻟﻤﺪﻓﻊ /..واﻷﻃﻔﺎلُ إﻟﻰ اﻷﻋﺸﺎش ﺑﺤﻤﻰ /ﻳﺤﺴﻮن اﻟﺴﻮس ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪةِ اﻟﺼﻮم
ﻃﻘﻮﺳﺎ /ﻣﻦ ﻓﺮح اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺒﻞ اﻟﺮﻳﻖ /..ﺗُﺴﺎﺑﻖ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺪي /ﻛﻞﱠ اﻷﻳﺪي ﻧﺤﻮ
رﻏﻴﻒِ اﻟﺨﺒﺰ /..وﻗﻄﻌﺔ ﻟﺤﻢ /واﻟﺸﻴﺦُ ﻳﺴﺎﺑﻖ وﻗﻊ ﺧﻄﺎه /..ﺑﻌﻴﺪ ﺻﻼةِ اﻟﻤﻐﺮبِ/..
ﻟﻠﺒﻴﺖِ ﺑﺤﺒﺎتِ اﻟﺘﻤﺮ اﻟﺴﺒﻊ ْ)ص(25-24
وﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪ رﻣﻀﺎن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت،
وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻴﻌﻨﻴﺎت ،وﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﻤﻜﺘﻨﺰة ﻓﻲ ذاﻛﺮة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﺻﻼة ﻗﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ )اﻟﺘﺮاوﻳﺢ( ،واﻟﺴﺤﻮر ،واﻟﺼﻴﺎم ،وﻫﺬا اﻟﻜﺸﻒ
اﻟﻌﻔﻮي ﻟﺴﻠﻮﻛﻪ اﻟﻄﻔﻮﻟﻲ ﻣﺎ زال ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻒ
وﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﺮاءة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ ،وﺑﺴﺎﻃﺘﻪ
ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل وﻫﻢ ﻳﺤﺎﻛﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،وﻫﺬا اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﺴﻠﻮﻛﻲ
ﻳﺄﺧﺬ دﻻﻟﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﺮه اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻴﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ دﻻﻟﺔ
رﻣﻀﺎن وﻃﻘﻮﺳﻪ.
وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻄﻔﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﻘﻮس ﺷﻜﻼً وﻟﻴﺲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎً ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﻜﻼً وﻣﻀﻤﻮﻧ ًﺎ
ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .وﻫﺬا ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﺮد ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل؛ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أدﺑﻴﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺤﻨﻴﻒ ،ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ
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اﻟﻌﻔﻮري ،اﻟﺒﻴﺎري واﻟﺨﻄﻴﺐ

ﻟﻸﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ .وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻏﻢ اﻟﻔﺮد وﺗﺼﺤﻴﺢ إﻳﻘﺎﻋﻪ
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻏﻢ ﻧﻔﺴﻴﺎً ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﺎوق إﻳﻘﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ،ﻻ إﻓﺮاط ﻓﻴﻪ وﻻ ﺗﻔﺮﻳﻂ.
إن اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة ﺳﻴﺪة اﻟﺴﺮد ﺗﺘﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻬﻮﻟﺔ ،ﺑﻨﺴﺞ ﻳﺤﻤﻞ
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ،واﻟﺤﺪث اﻵﻧﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪرج اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻘﺎﻟﺐ
ﻣﻤﺰوج ﺑﺤﻜﺎﻳﺔ ﺣﺪﺛﺖ وﺣﻜﺎﻳﺔ ﺗﺤﺪث ،وأﺧﺮى ﻣﺘﺨﻴﻠﺔ ،ﺑﺈﻳﻘﺎع ﺣﻜﺎﺋﻲ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻗﺼﺺ ،ﺗﺮﺻﺪ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺘﺠﺴﺪ ﻋﻘﻞ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ووﺟﺪاﻧﻬﺎ:
"أﺗﺸﻘﻠﺐ /..ﻓﻮق ﻣﺼﺎﻃﺐ ﻣﺎض /ﻛﻢ ﺗﺮﺳﻤﻪ اﻟﺬاﻛﺮةُ اﻟﻤﺰﺣﻮﻣﺔُ ﺑﺎﻷﺿﺪادِ ﺑﻨﺎ /ﻓﻲ
ذاك َاﻟﺮﺳﻢ ﻟﺜﻐﺖُ ﺑﺄول أﺷﻌﺎري /ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ /..ﻛﺘﺒﺖُ إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻲ /أن ﻳﺤﻤﻞَ
ﺣﺒﻚِ /ﻓﻮق ﺧﺪودِ اﻟﺠﻤﺮ /..ووﻗﺪِ اﻟﻘﻠﺐِ ﻧﺴﻴﻤﺎً /ﺟﺎءَ ﻣِﻦ اﻟﻐﻴﺐِ ﺑﻔﺴﺘﺎن أﺣﻤﺮ"
ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ اﻟﻜﻮاﻣﻦ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ( ﻋﺒﺮ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑﺈﻳﻘﺎﻋﺎت
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻠﻚ اﻹﻳﻘﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ روح اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ
أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺼﻴﺪة و ﺗﻨﻐﻴﻤﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻨﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ ﻳﻐﻴﺐ اﻟﻨﻤﻂ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ (30 ).اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮط وأﻟﻮان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺄﻟﻖ ﺑﻨﻈﺎرﺗﻬﺎ
وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻣﻮﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺎض ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺔ أراد إﺑﻼﻏﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ وﺑﻘﻴﺖ ﺣﺒﻴﺴﺔ
ﺻﺪره ،ﺣﺘﻰ إذا اﻏﺘﺎﻟﺘﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻌﻪ ﺑﺰﻣﻦ اﻟﻨﻀﻮج اﻟﻔﻜﺮي ،أو ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺎ أﺳﺎء ﻟﻪ أو
أﻛﺮﻣﻪ ،أو ﺳﻤﻊ ﻗﺼﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺼﻴﺪة ،ﻳﺘﺤﻮل اﻹدراك ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻳﻘﺎع ﻋﺒﺮ
ﺣﻜﺎﻳﺎ وﻗﺼﺺ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ،أو ﻣﻐﺎﻳﺮة ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻪ ،ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ﺑﻮاﻗﻊ
ﻣﺘﺨﻴﺮ ،ﻣﻌﺒﺮاً ﻋﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﺞ ﺻﺪره ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮاءة إﻟﻰ اﻷﺷﻴﺎء،
أو ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،ﺑﺸﺨﻮﺻﻪ وﺣﺒﻜﺘﻪ وزﻣﺎﻧﻪ وﻣﻜﺎﻧﻪ ،ﺣﺘﻰ اﻟﻌﻘﺪة إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﺑﺴﺮد ﻳﻘﻮم
ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻜﺎﻳﺎت ﺗﺘﻨﺎﻣﻰ ﺑﺈﻳﻘﺎع ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺎً اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ اﺑﻨﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ،ﻟﺘﺘﻮارد
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺧﻠﺖ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ.
واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ إذا أﻧﻌﻤﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﺷﻌﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ ﺟﻴﻠﻪ ،ﻫﻞ
ﻧﺠﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وإن وﺟﺪﻧﺎ ﻓﻬﻞ ﻛﺎن اﻟﻬﺮوب إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أو اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻪ ﺣﻼً
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﻳﻘﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﻨ ﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﺰان ،أم أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺠﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ أﺧﺮى اﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮاء ﻛﻞﱞ
ﺣﺴﺐ إﻳﻘﺎﻋﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ؟
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اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ دﻳﻮان )ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ ( ﻟـ)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ(
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اﻟﺨﻼﺻﺔ:
إن ﺟﺪاﻳﺔ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻮﺟﺰاً ﺷﺎﻣﻼً ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﻬﺪ ،أو ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ،ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﻳﺮﺳﻢ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺘﺨﻴﻼً ﺑﺄدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺤﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻌﺪ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻘﺼﻴﺪة ،وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻌﻬﻢ.
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﺎﻟﻖ ﻣﻊ ﻋﻔﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺧﻴﺎﻟﻪ ،إﻻ أن ﺣﺴﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﻗﻮة
دراﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ زﻣﻦ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة.
ﻟﺬا؛ ﻓﺈن ﺗﻨﺎﻏﻢ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻹﻳﻘﺎﻋﺎت
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺤﻮر ﺧﻠﻒ ﻗﺼﺔ أو ﺣﻜﺎﻳﺔ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ
اﻟﻤﺸﻬﺪﻳﺔ واﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ:
1ـ أﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺮه.
ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺼﻮر اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷردن،
وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﺟﻠﻮس اﻷﻃﻔﺎل أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺰل ،واﻧﺘﻈﺎر ﻣﺪﻓﻊ رﻣﻀﺎن ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻮر ﺗﺪل ﻋﻠﻰ
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ.
2ـ ﺻﻮر ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺒﺮاءة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه.
وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر أﻟﻌﺎب اﻷﻃﻔﺎل ،ﻛﻤﺴﺘﻴﺮ ،وﻗﻤﺮة ﺷﺒﺮة ،واﻟﺤﺠﻠﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻠﻌﺒﻮن
ﺑﻬﺎ ،وﻫ ﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﻔﻮﻟﻲ؛ ﻓﺎﻵن ﺣﻠﺖ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،
وﺗﻐﻴﺮت أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻠﻌﺐ.
3ـ اﻟﺘﻀﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ )اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺬات واﻟﻬﻮﻳﺔ( .وﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎد ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻟﻠﺒﺤﺚ
واﻟﻌﻠﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻤﻮﻟﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
4ـ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة.
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﻮاﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ،أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ،أو اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻟﻦ ﻧﺠﺰﻳﻬﻢ ﺣﻘﻬﻢ؛ ﻷن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻜﻮاﻣﻦ اﻟﺘﻲ
ورﺛﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﻬﻢ؛ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ،أو إﻟﻘﺎء ﺧﻄﺒﺔ ،أو ﻗﺼﻴﺪة ﺷﻌﺮ ،ﻳﻜﻮن أﺻﻠﻬﺎ
ﻗﺼﺔ ﻣﺎ ،أو ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻓﻠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﻮاﻣﻦ ﺗﺘﻀﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ،ﺣﻴﻦ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﺷﻌﺎر اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب ،ﻓﺴﻨﺠﺪ
أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎ ﻧﻄﻖ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ إﻻ ﻟﻴﺼﻨﻊ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ،أو ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺼﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﻬﺎ.
15

15

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 22 [2021], Iss. 1, Art. 1

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻌﻔﻮري ،اﻟﺒﻴﺎري واﻟﺨﻄﻴﺐ

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
 -1اﻧﻈﺮ :ﺗﺰﻓﻴﺘﺎن ﺗﻮدوروف ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺗﺮ :ﺷﻜﺮي اﻟﻤﺒﺨﻮت ورﺟﺎء ﺳﻼﻣﺔ ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ،اﻟﻤﻐﺮب،1987،
ص .23
 -2اﻧﻈﺮ :روﺑﺮت ﺷﻮﻟﺰ ،اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷدب ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺣﻨﺎ ﻋﺒﻮد ،دﻣﺸﻖ ،1984 ،ص .39
 -3اﻧﻈﺮ :ﺑﺎرت ،روﻻن ،ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺮد اﻷدﺑﻲ ،ص .14
 -4اﻧﻈﺮ :ﺑﺎرت ،روﻻن ،وآﺧﺮون ،ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺮد اﻷدﺑﻲ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﺗﺤﺎد ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻐﺮب ،1992 ،ص
.16
 -5اﻧﻈﺮ :ﺑﺎرت ،روﻻن ،ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺮد اﻷدﺑﻲ ،ص .23
 -6اﻧﻈﺮ :ﺑﺎرت ،روﻻن ،ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺮد اﻷدﺑﻲ ،ص .25-24
 -7اﻧﻈﺮ :اﺳﺘﻴﺘﻴﺔ ،ﺳﻤﻴﺮ ،ﻣﻨﺎزل اﻟﺮؤﻳﺔ ،دار واﺋﻞ ،ﻋﻤﺎن ،2003 ،ص ) .80اﻟﺬات ﻗﻮة ﺗﻘﻮد اﻷدﻳﺐ إﻟﻰ
رﺳﻤﻬﺎ ﺑﻤﻼﻣﺢ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ اﻷدﺑﻲ(.
 -8اﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺮؤﻳﺎ واﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ،دار ﻃﻼس ،ط ،2دﻣﺸﻖ ،1985 ،ص.214
 -9اﻟﻘﺎﺿﻲ ،اﻟﻨﻌﻤﺎن ،ﺷﻌﺮ اﻟﺘﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﺘﺮاث ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1977 ،ص .26
 -10اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ إﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ،1976 ،ص.90
 -11ﻋﻴﺪ ،رﺟﺎ ،اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ص .15
 -12أﺣﻤﺪ ﻛﺸﻚ ،اﻟﺰﺣﺎف واﻟﻌﻠﺔ رؤﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ واﻷﺻﻮات واﻹﻳﻘﺎع ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1995 ،
ص.163
 -13اﻧﻈﺮ :اﻟﺮﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﻤﺪوح ،ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮوﺿﻲ ﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2000 ،ص  .95واﻧﻈﺮ اﻟﺸﺎﺑﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔhttps://www.alukah.net::
 -14إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻓﺘﺤﻲ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ،دار ﺷﺮﻗﻴﺎت) ،د.ت( ،ص .189
 -15اﺑﻦ وﻫﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ ،اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ وﺟﻮه اﻟﺒﻴﺎن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﻄﻠﻮب وﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد،
ﺑﻐﺪاد ،1967 ،ص.175
 -16اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ط ،3دار ﺻﺎدر .1994 ،ﻣﺎدة :وﻗﻊ.
 -17أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ط ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة .1972 ،ﻣﺎدة :وﻗﻊ.
 -18ﻋﻴﺪ ،رﺟﺎ ،اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ص .14
 -19اﻟﺠﻴﺎر ،ﻣﺪﺣﺖ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط ،3،1995ص .172
 -20أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ،ط  ،5د.ن ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1981 ،ص .345
 -21أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻛﻤﺎل ،ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺨﻔﺎء واﻟﺘﺠﻠﻲ.102-101 :
16

16

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol22/iss1/1

Alaffouri et al.: Narrative Rhythm in the Diwan of (Thalithat Al-Athafi) by (Abd Al

اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ دﻳﻮان )ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ ( ﻟـ)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ(

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

 -22اﻧﻈﺮ :ﺑﺎرت ،روﻻن ،ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺮد اﻷدﺑﻲ ،ص .11
 -23ﻛﺸﻚ ،أﺣﻤﺪ ،اﻟﺰﺣﺎف واﻟﻌﻠﺔ رؤﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ واﻷﺻﻮات واﻹﻳﻘﺎع ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1995 ،
ص.163
 -24ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ،ﺣﺴﻨﻲ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ج ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1989 ،ص
.21
 -25ﻛﻤﺴﺘﻴﺮ :ﻟﻌﺒﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻷردن،أﺧﺬت ﻫﺬه اﻷﻟﻌﺎب ﺑﺎﻟﺘﻼﺷﻲ واﻻﻧﺤﺴﺎر
 -26ﺷﺒﺮا أﻣﺮا :ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻷردن وﺑﻼد اﻟﺸﺎم ،وﻫﻲ ﻋﻨﻮان ﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ رواﺋﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ.
 - 27ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻣﺜﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻷردن.
 -28ﻛﻮﻣﺔ أﺣﻼم :دﻳﻮان ﺷﻌﺮ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ أﺑﻮ اﻟﺸﻴﺢ.
 29اﻟﻤﺪﻓﻊ :ﻣﺪﻓﻊ رﻣﻀﺎن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﺸﻰ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﻂ وﻳﻄﻠﻖ ﻹﻋﻼن وﻗﺖ اﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ،وﻛﺎن ﻳﻮﺿﻊ
ﻓﻮق ﺗﻞ إرﺑﺪ.
 -30اﻧﻈﺮ :اﻟﻔﺮﻧﻮاﻧﻲ ،رﻓﻌﺖ ،وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ص .8

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻓﺘﺤﻲ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ،دار ﺷﺮﻗﻴﺎت) ،د.ت(.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ط ،3دار ﺻﺎدر.1994 ،
اﺑﻦ وﻫﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ ،اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ وﺟﻮه اﻟﺒﻴﺎن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﻄﻠﻮب وﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻐﺪاد ،ﺑﻐﺪاد.1967 ،
أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻛﻤﺎل ،ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺨﻔﺎء واﻟﺘﺠﻠﻲ –دراﺳﺎت ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ،
ﺑﻴﺮوت.1979 ،
اﺳﺘﻴﺘﻴﺔ ،ﺳﻤﻴﺮ ،ﻣﻨﺎزل اﻟﺮؤﻳﺔ ،دار واﺋﻞ ،ﻋﻤﺎن.2003 ،
أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ،ط  ،5د.ن ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.1981 ،
أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وآﺧﺮون ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ط ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة.1972 ،
ﺑﺎرت ،روﻻن ،وآﺧﺮون ،ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺮد اﻷدﺑﻲ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﺗﺤﺎد ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻐﺮب.1992 ،
17

17

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 22 [2021], Iss. 1, Art. 1

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻌﻔﻮري ،اﻟﺒﻴﺎري واﻟﺨﻄﻴﺐ

ﺗﻮدوروف ،ﺗﺰﻓﻴﺘﺎن ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺗﺮ :ﺷﻜﺮي اﻟﻤﺒﺨﻮت ورﺟﺎء ﺳﻼﻣﺔ ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ،اﻟﻤﻐﺮب.1987 ،
ﺟﺪاﻳﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ،دﻳﻮان ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ ،إرﺑﺪ.2007 ،
اﻟﺠﻴﺎر ،ﻣﺪﺣﺖ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،3دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.1995 ،
اﻟﺮﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﻤﺪوح ،ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮوﺿﻲ ﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2000 ،
ﺷﻮﻟﺰ ،روﺑﺮت ،اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷدب ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺣﻨﺎ ﻋﺒﻮد ،دﻣﺸﻖ.1984 ،
ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ،ﺣﺴﻨﻲ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ج ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة،
.1989
اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ إﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ.1976 ،
ﻋﻴﺪ ،رﺟﺎ ،اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،د .ت.
اﻟﻔﺮﻧﻮاﻧﻲ ،رﻓﻌﺖ ،وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،د.ت.
اﻟﻘﺎﺿﻲ ،اﻟﻨﻌﻤﺎن ،ﺷﻌﺮ اﻟﺘﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﺘﺮاث ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.1977 ،
ﻛﺸﻚ ،أﺣﻤﺪ ،اﻟﺰﺣﺎف واﻟﻌﻠﺔ رؤﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ واﻷﺻﻮات واﻹﻳﻘﺎع ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
.1995
اﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺮؤﻳﺎ واﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ،دار ﻃﻼس ،ط ،2دﻣﺸﻖ.1985 ،
List of Sources & References:
Abdel-Galil, Hosni, The Music of Arabic Poetry, The General Egyptian Book
Organization, Part 1, Cairo, 1989.
Abu Deeb, Kamal, The Dialectic of Invisibility and Manifestation - Structural
Studies in Poetry - Dar Al-Alam Al-Malayn, Beirut, 1979.
Al-Ayashi, Muhammad, The Rhythm theory of Arabic Poetry, Modern Press,
Tunis, 1976.
Al-Farawani, Rifaat, The Function of the Phoneme in the Music of Arabic
Poetry, Dr. T.
18

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol22/iss1/1

Alaffouri et al.: Narrative Rhythm in the Diwan of (Thalithat Al-Athafi) by (Abd Al

(اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ دﻳﻮان )ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻷﺛﺎﻓﻲ ( ﻟـ)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺪاﻳﺔ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

Al-Jayar, Medhat, The Music of Arabic Poetry, 3rd Edition, Dar Al-Ma'arif,
Cairo, 1995.
Al-Maqaleh, Abdulaziz, Poetry between Vision and Formation, Tlass House,
2nd Edition, Damascus, 1985.
Al-Qadi, Al-Numan, Interactivity Poetry and Heritage, House of Culture, Cairo,
1977.
Al-Ramali, Mamdouh, in the casual analysis of language structures and their
structures, House of Knowledge University, Alexandria, 2000.
Anis, Ibrahim, and a group of authors, Al-Mu'jam al-Waseet, Edition 2, Cairo,
1972.
Anis, Ibrahim, Music of Poetry, 5th Edition, D.N, Cairo, 1981.
Bart, Roland, et al., Methods for analyzing literary narration, Maghreb Writers
Union Publications, 1992.
Eid, Raja, Musical Renewal in Arabic Poetry, Knowledge Institute, Alexandria,
Dr. T.
Ibn Manzur, Lisan Al Arab, 3rd Edition, Dar Sader, 1994.
Ibn Wahb al-Katib, The Proof in Wajuh al-Bayan, edited by Ahmad Muttalib
and Khadija al-Hadithi, University of Baghdad, Baghdad, 1967.
Ibrahim, Fathi, Dictionary of Literary Terms, Dar Sharqiyat, (dt).
Istetia, Samir, The Vision Houses, Wael House, Amman, 2003.
Jadayya, Abd al-Rahim, Thalath al-Thafi, Irbid, 2007.
Kishk, Ahmad, Al-Zahaf and Al-Illah, a vision in abstraction, sounds and
rhythm, Al-Nahda Library, Cairo, 1995.
Scholes, Robert, Structuralism in Literature, translated by: Hanna Abboud,
Damascus, 1984.
Todorov, Tzfitan, Al-Sharia, Tr: Shukri Al-Mabkhout and Raja Salama, Dar
Toubkal, Morocco, 1987.

19

Published by Arab Journals Platform, 2021

19

